























































































































If a guard or supervisor thought the line was not straight enough, or did not like 
the way a man's hat fit on his head or that a woman was wearing a kerchief that 
day―in other words, for reasons that were no reasons―those prisoners would be 
punished, beaten or possibly shot. . . .  They [Jews] would eat grass―and be beaten 




































































も読み取れる。また、その描写は、“Women's hair was clipped close to the skull, dropping in 





















































本作では、“Throughout the film, no one can predict when or why a German will choose 































































れる度合いは低く、結果的に本作に対しては、“The complaint that Jews are not sufficiently 
characterized” (Langer 9). という批判も見られる。この点を考慮すれば、彼は、シンドラーに命
を救われたユダヤ系の中でも、とりわけ大きな存在感を有している。しかしながら、彼は、シンド
ラーの対ユダヤ系の博愛性以前に、二丁の銃の連続的な不具合という稀有な偶然によって延命し
ていた。ここで、本作がシンドラーの、“put his own life on the line by shielding them [Jews] 











本章における以上の議論と、本作に見られる、“[Spielberg] used black-and-white filmstock 
and primarily handheld cameras to produce a documentary-like aesthetic that captured the 































に言及している。ヒトラーこそが、“In matters of extermination [of Jews], Hitler had the last 






















メリッシュの惨殺は行われる。結果的に観客が、“I was stunned by the scene.  I could barely 










































ここで、作品終末に焦げたパンが、“charred corpses” (191) との隠喩の形で登場する点に注目





さらに、ベシーはパンが焦げている臭気に気づいた際に、“Screeching” と “a cry” (191) という
反応を示す。その際の、“screech” は恐怖、苦痛に起因する叫びを表現する。ベシーの絶叫の直後



















































































































ことを明かしている (Rosenberg 286)。作家 Philip Rothも、彼がユダヤ系であることに起因して、
高校時代に暴徒に襲われた経験を生々しく語っている (26-30)。他のユダヤ系作家である、Leslie 
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